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Foamed plastic as metal housing substitution 
1. Summary of the disclosure 
Metals such as aluminum and steel are known to be frequently selected materials to fabricate 
domestic appliances. However, the use of metal increases cost of production and overall weight. The 
present invention solves the above-mentioned problems by providing an appliance with a high 
rigidity-low weight housing. In an embodiment of the present invention, a domestic appliance 
comprises a housing with a modular assembly. Moreover, the modular assembly comprises sections 
made of Expanded Polypropylene (EPP). Additionally, the modular assembly forms one or more 
component recesses, contours, channels, and cavities shaped to accept and allocate other electrical 
and mechanical components of the appliance. In a further preferred embodiment, a domestic 
appliance comprises a framed structure and a housing, both which can be fully or partially made of 
EPP. The housing further comprises modular sections that are shaped as panels. The modular 
sections may be configured to be mounted to the framed structure of the appliance. The above-
mentioned modular sections provide a structure that reduces overall weight and contributes to a 
faster, simplified and less costly manufacture of the appliance. 
 
2. Applicable Patent categorization  
 
 
3. Technology domain  
The technical field of the invention relates to a domestic appliance, in particular to a kitchen 
appliance, wherein the appliance comprises a housing made of a high strength-low weight material.  
 
4. References  
1. DE102009046786A1 Household appliance for use as condensation dryer to wash and dry 
laundry pieces, has spiral and/or diffuser and/or air sucking area provided with insulating unit at 





Other domestic stoves or ranges; details of domestic stoves or 
ranges, of general application 
B08B 15/00 
Preventing escape of dirt or fumes from the area where they are 
produced, Collecting or removing dirt or fumes from that area  
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The appliance has a laundry chamber accommodating laundry pieces, and a cooling air guide (2) in 
which cooling air is guided. An insulating unit (15) is arranged between the laundry chamber and the 
cooling air guide. The insulating unit is formed from thermally insulating material such as expanded 
polypropylene in sections. The cooling air guide has a spiral part for cooling air fan and/or a diffuser 
and/or an air sucking area. The spiral and/or the diffuser and/or the air sucking area is provided 
with the insulating unit at a side turned to the laundry chamber. 
 
2. EP2508555A1 Process for producing pre-expandable plastic beads and beads obtainable 




The present invention relates to a process for producing pre-expandable plastic beads adapted to be 
used in an injection-molding process for the manufacture of plastic components of devices or 
machines. The invention also refers to pre-expandable plastic beads obtainable according to said 
process. The pre-expandable plastic beads are particularly suitable for the production of injection 
molded plastic components of household appliances as washing machines, dryers, dishwashers, 
refrigerators. The process comprises the step of a) providing plastic beads to be fed into an injection-
mould machine for carrying out an injection-mould of a foamed plastic component; b) preparing a 
liquid solution comprising at least one blowing agent and a binder; c) coating said beads with a film 
of said liquid solution; d) letting said film to solidify onto said beads. 
 
3. DE102011077734A1 Household appliance e.g. dishwasher used for washing e.g. cooking 
vessel, has negative relief portion that is formed on side portion of shaped main portions, 




The household appliance (1) has a container (2) with several walls (4-8) for receiving to-be-processed 
material. The outer sides of the walls are provided with the insulating layers (9,10). The shaped-main 
portions (11-13) are arranged between the walls and insulating layers respectively. A negative relief 
portion (15) is formed on the side portion (14) of the shaped main portions, corresponding to an 





4. EP3131749A1 METHOD FOR THERMALLY INSULATING AND SOUND-PROOFING COMPONENTS 
 
Abstract 
The invention relates to a method for sound-proofing and/or acoustically insulating metal 
components and/or plastics components. An insulating layer consisting of a foamed first 
thermoplastic polymer material is applied to the components and bonded thereto. A mass damping 
layer consisting of a second thermoplastic polymer material of a density of 1.5 to 5 g/cm3 is then 
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applied to the insulating layer by direct extrusion at melt temperatures between 120 and 300° C as 
defined profile. The invention also concerns components produced by this method. 
 
5. Problem to be solved  
Today, most major appliances comprise a metal-based housing that confers the rigidity to support 
each electrical and mechanical component of the appliance. Additionally, this structure prevents 
physical damage to the internal components and protects them from liquid and dust contamination. 
However, the use of such metal-based structure increases the manufacturing cost of the appliance, 
while making it heavier. 
 
It is known from the state of the art, that one way to address this problem is by improving the housing 
geometry to confer the same strength and stability while minimizing the quantity of material. 
However, an improved housing geometry may increase the complexity during the development phase 
and still not achieve to increase the rigidity/weight ratio in a considerable extent. 
 
6. Proposed solution 
The present invention solves the above-mentioned problems by providing an appliance with a high 
rigidity-low weight housing. The housing comprises a modular assembly. Moreover, the modular 
assembly comprises sections made of Expanded Polypropylene (EPP). The sections can be joined 
together by means of mechanical engagement. Additionally, the modular assembly forms one or 
more component recesses, contours, channels, and cavities shaped to accept and allocate other 
electrical and mechanical components of the appliance. 
 
In a further preferred embodiment, a domestic appliance comprises a framed structure and a 
housing, both which can be fully or partially made of EPP. The housing further comprises modular 
sections that are shaped as panels. The modular sections may be mounted to the framed structure 
of the appliance. 
 
More specifically, the modular sections may allow additional means of engagement to be used, e.g., 
by gluing the sections together. The above-mentioned modular assembly provides a structure that 
reduces overall weight and contributes to a faster, simplified and less costly manufacture of the 
appliance. 
 
Examples of applicability of the afore-mentioned invention include housings for ovens, housings for 
fume extractors (commonly known as “range hoods”), and housings of individual components of the 
previously mentioned appliances, such as housings for electrical ventilators or housings for other 
non-mobile parts of the appliance. 
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7. Description 
Material selection is a critical step in the process of designing any object. Fabrication costs, as well 
as durability of products, can be highly dependent on material selection. The main goal of material 
selection is to minimize cost and achieve adequate product performance.  
 
Metals such as aluminum and steel are known to be frequently selected materials to fabricate 
domestic appliances. Metals can provide the required physical properties, such as structural 
stiffness or surface finishing, for the correct performance of home appliances. However, the use of 
metal increases cost of production and overall weight. 
 
A large quantity of metal is ordinarily found in the casing or housing structure of household 
appliances. It is known from the state of the art that different approaches for reducing the weight of 
household appliances consist of improving the rigidity/weight ratio of the housing by, for example, 
using thinner metal sheets with optimized geometry. Although this approach increases the 
rigidity/weight relationship, the additional manufacturing steps increase complexity of fabrication 
and bring drawbacks during development and production stages.  
 
Recent material innovations and technology developments are aimed at replacing traditional metal 
materials such as aluminum or steel with non-metallic materials with properties and characteristics 
that meet the desired mechanical behavior and provide an advantage in terms of cost, weight, and 
reliability. Relatively new materials such as polymer thermoplastics are an example of materials that 
have replaced metals in many industries. Nowadays, polymer thermoplastics have found an 
extended use due to their physical and chemical properties, thus providing an alternative that meets 
or exceeds some of the characteristics of metals.  
 
Polymer thermoplastics are a type of polymers that can be molded into practically any shape. This 
kind of polymers possess high strength, consistent reliability, and the ability to be manufactured to 
the same tight tolerances as metals. Expanded Polypropylene (EPP) is a particular example of a 
Polymer thermoplastic. EPP is a versatile closed-cell bead foam that provides a unique range of 
physical and chemical properties including high energy absorption, impact resistance, thermal 
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Figure 1: A list of physical and chemical properties of EPP 
EPP can be made in a wide range of densities, from 15 to 200 grams per liter, which are transformed 
by molding into densities ranging from 18 to 260 grams per liter. Individual beads are fused into the 
final product form by the steam-chest molding process resulting in a strong and lightweight shape. 
EPP foam beads are then injected into molds. In many cases, cost effective multi-cavity aluminum 
molds are used. Pressure and steam heat fuse the beads into a finished shape. The finished EPP 
foam part becomes a key component in sub-assemblies incorporated in the original equipment 
manufacturer’s (OEM’s) product. 
 
A diagram showing the steps of the steam-chest molding process is depicted in Figure 2. In a first 
step, Polypropylene Resin and additives are fed into an extrusion machine. In a second step, 
extruded material is fed into an Expansion Chamber. Any imperfect material resulting from the 
expansion process can be recycled and redirected to the first step of the process. In a third step, the 
expanded material is transported into a storage location, and in a fourth step, the final material is 
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Figure 2: A process diagram of EPP manufacturing. 
 
 
An extended use of EPP is also found in the automotive industry. Many cabin components, as well 
as ventilation ducts inside vehicles are typically made of EPP. In a great extent, Original Equipment 
Manufacturers (OEMs) also rely on EPP as a material for packaging applications during sub-
assemblies. Furthermore, EPP can also be present on industrial ventilation systems, for example, as 
the main material for the casing of industrial heaters, like the one depicted in Figure. 3.  
 
  
Figure 3: A perspective view of a ventilation system 
In an embodiment of the present invention, a domestic appliance comprises a housing with a 
modular assembly. Moreover, the modular assembly comprises sections made of Expanded 
Polypropylene (EPP). The modular assembly sections can be joined together by means of mechanical 
engagement. Additionally, the modular assembly forms one or more component recesses, contours, 
channels, and cavities shaped to accept and allocate other electrical and mechanical components 
of the appliance. 
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Figure 4 depicts an example of the geometry wherein a cavity is defined on the inside of the modular 
assembly. Such an assembly can hold, for example, the main cooking cavity of an oven. 
 
 
Figure 4. A perspective view of an EPP modular housing 
 
 
Domestic appliances that typically include thermal or noise insulation may benefit from using 
Expanded Polypropylene as the chosen housing material. Internal vibrations from rotating or vibrating 
components can effectively be suppressed by the low density and open cell structure of EPP, and 
moreover, heat propagation may be minimized due to the low thermal conductivity of EPP. In 
domestic appliances, several layers of thermal and noise insulation material are often included. The 
use of an EPP housing may allow the appliance’s structure to prescind from heavier forms of 
insulation, thus reducing the total weight of the appliance. 
 
A further advantage of EPP as a housing material is related to its electromagnetic permittivity and 
permeability. In ovens, for example, it is preferred that the housing prevents electromagnetic 
radiation leakage. Therefore, due to EPP non-conductive properties, it is possible to isolate the 
appliance from electromagnetic fields. 
 
In a further preferred embodiment of the present invention, a domestic appliance comprises a 
framed structure and a housing, both which can be fully or partially made of EPP. The housing further 
comprises modular sections that are shaped as panels. The modular sections may be mounted to 
the framed structure of the appliance. The mounting may be achieved by including suitable features 
for engagement into the framed structure and the modular sections. Features of engagement may 
comprise click or snap fit mechanisms. Furthermore, to achieve structural rigidity of the above-
mentioned panels, a minimum panel thickness of 25mm may be required.  
 
The modular sections from the herein described embodiment allow an installation process without 
needing screws. The modular sections may also allow additional means of engagement to be used, 
e.g., gluing the sections together. The above-mentioned modular sections provide a structure that 
8
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reduces overall weight and contributes to a faster, simplified, and less costly manufacture of the 
appliance. 
 
Other not hereby disclosed examples of applicability of the afore-mentioned invention include 
housings for ovens, housings for fume extractors (commonly known as “kitchen hoods”) or housings 
of individual components of the previously mentioned appliances, such as electrical fan housings or 
other non-mobile parts of appliances. 
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8. Machine translations 
 
Geschäumter Kunststoff als Ersatz für Metallgehäuse 
1. Zusammenfassung der Offenbarung 
Metalle wie Aluminium und Stahl sind bekanntlich häufig gewählte Materialien zur Herstellung von 
Haushaltsgeräten. Die Verwendung von Metall erhöht jedoch die Produktionskosten und das 
Gesamtgewicht. Die vorliegende Erfindung löst die oben genannten Probleme, indem sie ein Gerät 
mit einem Gehäuse mit hoher Steifigkeit und geringem Gewicht bereitstellt. In einer Ausführungsform 
der vorliegenden Erfindung umfasst ein Haushaltsgerät ein Gehäuse mit einem modularen Aufbau. 
Darüber hinaus umfasst der modulare Aufbau Abschnitte, die aus expandiertem Polypropylen (EPP) 
bestehen. Zusätzlich bildet die modulare Baugruppe eine oder mehrere Bauteilaussparungen, 
Konturen, Kanäle und Hohlräume, die so geformt sind, dass sie andere elektrische und mechanische 
Komponenten des Geräts aufnehmen und zuordnen können. In einer weiteren bevorzugten 
Ausführungsform umfasst ein Haushaltsgerät eine Rahmenstruktur und ein Gehäuse, die beide ganz 
oder teilweise aus EPP bestehen können. Das Gehäuse umfasst ferner modulare Abschnitte, die als 
Platten ausgebildet sind. Die modularen Abschnitte können so konfiguriert sein, dass sie an der 
Rahmenstruktur des Geräts montiert werden. Die oben erwähnten modularen Abschnitte bieten eine 
Struktur, die das Gesamtgewicht reduziert und zu einer schnelleren, vereinfachten und 
kostengünstigeren Herstellung des Geräts beiträgt. 
 
2. Anwendbare Patent-Kategorisierung  
 
F24C Sonstige Haushaltsöfen oder -herde; Einzelheiten zu Haushaltsöfen oder -herden, allgemein 
anwendbar 
B08B 15/00 Verhindern des Austretens von Schmutz oder Rauch aus dem Bereich, in dem sie 
erzeugt werden, Auffangen oder Entfernen von Schmutz oder Rauch aus diesem Bereich  
 
3. Technisches Gebiet  
Das technische Gebiet der Erfindung betrifft ein Haushaltsgerät, insbesondere ein Küchengerät, 
wobei das Gerät ein Gehäuse aus einem Werkstoff mit hoher Festigkeit und geringem Gewicht 
aufweist.  
 
4. Referenzen  
1. DE102009046786A1 Haushaltsgerät zur Verwendung als Kondensationstrockner zum Waschen 
und Trocknen von Wäschestücken, hat eine Spirale und/oder einen Diffusor und/oder einen 





Das Gerät hat eine Wäschekammer zur Aufnahme von Wäschestücken und eine Kühlluftführung (2), 
in der Kühlluft geführt wird. Zwischen der Wäschekammer und der Kühlluftführung ist eine 
Isoliereinheit (15) angeordnet. Die Isoliereinheit ist abschnittsweise aus wärmeisolierendem 
Material wie z. B. expandiertem Polypropylen gebildet. Die Kühlluftführung hat einen spiralförmigen 
10
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Teil für das Kühlluftgebläse und/oder einen Diffusor und/oder einen Luftansaugbereich. Die Spirale 
und/oder der Diffusor und/oder der Luftansaugbereich ist an einer der Waschkammer zugewandten 
Seite mit der Isoliereinheit versehen. 
 
2. EP2508555A1 Verfahren zur Herstellung von vorexpandierbaren Kunststoffperlen und nach 




Die vorliegende Erfindung bezieht sich auf ein Verfahren zur Herstellung von vorexpandierbaren 
Kunststoffperlen, die zur Verwendung in einem Spritzgussverfahren zur Herstellung von 
Kunststoffkomponenten von Geräten oder Maschinen geeignet sind. Die Erfindung bezieht sich auch 
auf vorexpandierbare Kunststoffkugeln, die nach diesem Verfahren erhältlich sind. Die 
vorexpandierbaren Kunststoffperlen eignen sich insbesondere für die Herstellung von 
spritzgegossenen Kunststoffkomponenten von Haushaltsgeräten wie Waschmaschinen, Trocknern, 
Geschirrspülern, Kühlschränken. Das Verfahren umfasst die Schritte a) Bereitstellen von 
Kunststoffperlen, die in eine Spritzgussmaschine zur Durchführung eines Spritzgusses einer 
geschäumten Kunststoffkomponente eingespeist werden sollen; b) Herstellen einer flüssigen 
Lösung, die mindestens ein Treibmittel und ein Bindemittel umfasst; c) Beschichten der Perlen mit 
einem Film aus der flüssigen Lösung; d) Verfestigenlassen des Films auf den Perlen. 
 
3. DE102011077734A1 Haushaltsgerät, z.B. Geschirrspülmaschine, das zum Spülen von z.B. 
Kochgefäßen verwendet wird, hat einen negativen Reliefabschnitt, der an einem Seitenabschnitt von 




Das Haushaltsgerät (1) hat einen Behälter (2) mit mehreren Wänden (4-8) zur Aufnahme des zu 
verarbeitenden Materials. Die Außenseiten der Wände sind mit den Isolierschichten (9,10) versehen. 
Zwischen den Wänden und den Isolierschichten sind jeweils die Formhauptteile (11-13) angeordnet. 
An dem Seitenabschnitt (14) der Formhauptabschnitte ist ein negativer Reliefabschnitt (15) 









Die Erfindung betrifft ein Verfahren zur schalldämmenden und/oder akustischen Isolierung von 
Metall- und/oder Kunststoffbauteilen. Auf die Bauteile wird eine Isolierschicht, bestehend aus einem 
geschäumten ersten thermoplastischen Polymermaterial, aufgebracht und mit diesen verklebt. Auf 
die Dämmschicht wird dann eine Massedämpfungsschicht, bestehend aus einem zweiten 
thermoplastischen Polymermaterial mit einer Dichte von 1,5 bis 5 g/cm3, durch Direktextrusion bei 
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Schmelztemperaturen zwischen 120 und 300° C gemäß Profil aufgebracht. Die Erfindung betrifft 
auch Bauteile, die nach diesem Verfahren hergestellt werden. 
 
5. Zu lösende Aufgabe  
Heutzutage bestehen die meisten Großgeräte aus einem Gehäuse auf Metallbasis, das die nötige 
Steifigkeit aufweist, um alle elektrischen und mechanischen Komponenten des Geräts zu tragen. 
Zusätzlich verhindert diese Struktur physische Schäden an den internen Komponenten und schützt 
sie vor Verunreinigungen durch Flüssigkeiten und Staub. Die Verwendung einer solchen 
metallbasierten Struktur erhöht jedoch die Herstellungskosten des Geräts und macht es gleichzeitig 
schwerer. 
 
Es ist aus dem Stand der Technik bekannt, dass eine Möglichkeit, dieses Problem zu lösen, darin 
besteht, die Gehäusegeometrie zu verbessern, um die gleiche Festigkeit und Stabilität bei minimaler 
Materialmenge zu erreichen. Allerdings kann eine verbesserte Gehäusegeometrie die Komplexität in 
der Entwicklungsphase erhöhen und trotzdem nicht erreichen, das Verhältnis von Steifigkeit zu 
Gewicht in nennenswertem Umfang zu erhöhen. 
 
6. Vorgeschlagene Lösung 
Die vorliegende Erfindung löst die oben genannten Probleme, indem sie ein Gerät mit einem 
Gehäuse mit hoher Steifigkeit und geringem Gewicht bereitstellt. Das Gehäuse besteht aus einer 
modularen Baugruppe. Darüber hinaus umfasst der modulare Aufbau Abschnitte, die aus 
expandiertem Polypropylen (EPP) bestehen. Die Abschnitte können durch mechanischen Eingriff 
miteinander verbunden werden. Zusätzlich bildet die modulare Baugruppe eine oder mehrere 
Bauteilaussparungen, Konturen, Kanäle und Hohlräume, die so geformt sind, dass sie andere 
elektrische und mechanische Komponenten des Geräts aufnehmen und zuordnen können. 
 
In einer weiteren bevorzugten Ausführungsform umfasst ein Haushaltsgerät eine Rahmenstruktur 
und ein Gehäuse, die beide ganz oder teilweise aus EPP bestehen können. Das Gehäuse umfasst 
ferner modulare Abschnitte, die als Platten geformt sind. Die modularen Abschnitte können an der 
Rahmenstruktur des Geräts angebracht werden. 
 
Insbesondere können die modularen Abschnitte zusätzliche Eingriffsmöglichkeiten bieten, z. B. 
durch Verkleben der Abschnitte miteinander. Der oben erwähnte modulare Aufbau bietet eine 
Struktur, die das Gesamtgewicht reduziert und zu einer schnelleren, vereinfachten und 
kostengünstigeren Herstellung des Geräts beiträgt. 
 
Beispiele für die Anwendbarkeit der vorgenannten Erfindung sind Gehäuse für Backöfen, Gehäuse 
für Dunstabzugshauben (allgemein bekannt als "Dunstabzugshauben") und Gehäuse einzelner 
Komponenten der vorgenannten Geräte, wie z. B. Gehäuse für elektrische Ventilatoren oder Gehäuse 
für andere nicht bewegliche Teile des Geräts. 
7. Beschreibung 
Die Auswahl des Materials ist ein kritischer Schritt bei der Konstruktion eines jeden Objekts. Sowohl 
die Herstellungskosten als auch die Haltbarkeit der Produkte können stark von der Materialauswahl 
abhängen. Das Hauptziel der Materialauswahl ist es, die Kosten zu minimieren und eine 
angemessene Produktleistung zu erreichen.  
12
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Metalle wie Aluminium und Stahl sind bekanntlich häufig gewählte Materialien zur Herstellung von 
Haushaltsgeräten. Metalle können die erforderlichen physikalischen Eigenschaften, wie z. B. 
strukturelle Steifigkeit oder Oberflächenbeschaffenheit, für die korrekte Leistung von 
Haushaltsgeräten bieten. Die Verwendung von Metall erhöht jedoch die Produktionskosten und das 
Gesamtgewicht. 
 
Eine große Menge an Metall befindet sich üblicherweise im Gehäuse oder in der Gehäusestruktur 
von Haushaltsgeräten. Aus dem Stand der Technik ist bekannt, dass verschiedene Ansätze zur 
Gewichtsreduzierung von Haushaltsgeräten darin bestehen, das Verhältnis von Steifigkeit zu 
Gewicht des Gehäuses zu verbessern, indem z. B. dünnere Bleche mit optimierter Geometrie 
verwendet werden. Dieser Ansatz erhöht zwar das Steifigkeits-/Gewichtsverhältnis, aber die 
zusätzlichen Fertigungsschritte erhöhen die Komplexität der Fertigung und bringen Nachteile in der 
Entwicklung und Produktion.  
 
Jüngste Materialinnovationen und Technologieentwicklungen zielen darauf ab, traditionelle 
Metallwerkstoffe wie Aluminium oder Stahl durch nichtmetallische Werkstoffe zu ersetzen, deren 
Eigenschaften und Merkmale dem gewünschten mechanischen Verhalten entsprechen und einen 
Vorteil in Bezug auf Kosten, Gewicht und Zuverlässigkeit bieten. Relativ neue Materialien wie 
polymere Thermoplaste sind ein Beispiel für Materialien, die Metalle in vielen Branchen ersetzt 
haben. Heutzutage haben polymere Thermoplaste aufgrund ihrer physikalischen und chemischen 
Eigenschaften eine erweiterte Verwendung gefunden und bieten somit eine Alternative, die einige 
der Eigenschaften von Metallen erfüllt oder übertrifft.  
 
Polymere Thermoplaste sind eine Art von Polymeren, die in praktisch jede Form geformt werden 
können. Diese Art von Polymeren besitzt eine hohe Festigkeit, gleichbleibende Zuverlässigkeit und 
die Fähigkeit, mit den gleichen engen Toleranzen wie Metalle gefertigt zu werden. Expandiertes 
Polypropylen (EPP) ist ein besonderes Beispiel für einen Polymer-Thermoplast. EPP ist ein vielseitiger, 
geschlossenzelliger Perlenschaum, der eine einzigartige Reihe von physikalischen und chemischen 
Eigenschaften bietet, darunter hohe Energieabsorption, Schlagfestigkeit, Wärmeisolierung, Auftrieb, 




Eine Tabelle, die verschiedene physikalische und chemische Parameter von EPP angibt, ist in 
Abbildung. 1. 
Abbildung 1: Eine Liste der physikalischen und chemischen Eigenschaften von EPP 
EPP kann in einem breiten Dichtebereich von 15 bis 200 Gramm pro Liter hergestellt werden, der 
durch Formgebung in Dichten von 18 bis 260 Gramm pro Liter umgewandelt wird. Einzelne Perlen 
werden durch das Dampf-Kammerguss-Verfahren in die endgültige Produktform verschmolzen, was 
zu einer starken und leichten Form führt. Die EPP-Schaumstoffperlen werden dann in Formen 
gespritzt. In vielen Fällen werden kostengünstige Aluminiumformen mit mehreren Kavitäten 
verwendet. Durch Druck und Dampferhitzung verschmelzen die Perlen zu einer fertigen Form. Das 
fertige EPP-Schaumteil wird zu einer Schlüsselkomponente in Unterbaugruppen, die in das Produkt 
des Originalgeräteherstellers (OEM) eingebaut werden. 
13
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Ein Diagramm, das die Schritte des Dampf-Brust-Formprozesses zeigt, ist in Abbildung 2 dargestellt. 
In einem ersten Schritt werden Polypropylenharz und Additive in eine Extrusionsmaschine 
eingespeist. In einem zweiten Schritt wird das extrudierte Material in eine Expansionskammer 
geleitet. Das aus dem Expansionsprozess resultierende unvollkommene Material kann recycelt und 
wieder dem ersten Schritt des Prozesses zugeführt werden. In einem dritten Schritt wird das 
expandierte Material in einen Lagerort transportiert, und in einem vierten Schritt wird das fertige 




Abbildung 2: Ein Prozessdiagramm der EPP-Herstellung. 
 
 
Eine erweiterte Anwendung von EPP findet sich auch in der Automobilindustrie. Viele 
Innenraumkomponenten sowie Lüftungskanäle in Fahrzeugen werden typischerweise aus EPP 
gefertigt. Auch die Erstausrüster (OEMs) setzen in großem Umfang auf EPP als Material für 
Verpackungsanwendungen bei Baugruppen. Darüber hinaus kann EPP auch in industriellen 
Belüftungssystemen vorkommen, z. B. als Hauptmaterial für das Gehäuse von Industrieheizungen, 
wie in Abbildung. 3.  
 
   
Abbildung 3: Eine perspektivische Ansicht einer Lüftungsanlage 
In einer Ausführungsform der vorliegenden Erfindung umfasst ein Haushaltsgerät ein Gehäuse mit 
einer modularen Baugruppe. Darüber hinaus umfasst der modulare Aufbau Abschnitte aus 
expandiertem Polypropylen (EPP). Die Abschnitte der modularen Baugruppe können durch 
mechanischen Eingriff miteinander verbunden werden. Zusätzlich bildet die modulare Baugruppe 
eine oder mehrere Bauteilaussparungen, Konturen, Kanäle und Hohlräume, die so geformt sind, 




Abbildung 4 zeigt ein Beispiel für eine Geometrie, bei der ein Hohlraum auf der Innenseite der 




Abbildung 4. Eine perspektivische Ansicht eines EPP-Modulgehäuses 
 
 
Haushaltsgeräte, die typischerweise eine Wärme- oder Geräuschisolierung beinhalten, können von 
der Verwendung von expandiertem Polypropylen als Gehäusematerial profitieren. Interne 
Vibrationen von rotierenden oder vibrierenden Bauteilen können durch die geringe Dichte und die 
offene Zellstruktur von EPP effektiv unterdrückt werden, und darüber hinaus kann die 
Wärmeausbreitung aufgrund der geringen Wärmeleitfähigkeit von EPP minimiert werden. In 
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Haushaltsgeräten sind oft mehrere Schichten Wärme- und Schalldämmmaterial enthalten. Durch die 
Verwendung eines EPP-Gehäuses kann auf schwerere Isolierungen verzichtet werden, wodurch das 
Gesamtgewicht des Gerätes reduziert wird. 
 
Ein weiterer Vorteil von EPP als Gehäusematerial hängt mit seiner elektromagnetischen Permittivität 
und Permeabilität zusammen. Bei Backöfen z. B. ist es bevorzugt, dass das Gehäuse den Austritt 
elektromagnetischer Strahlung verhindert. Aufgrund der nicht leitenden Eigenschaften von EPP ist 
es daher möglich, das Gerät von elektromagnetischen Feldern zu isolieren. 
 
In einer weiteren bevorzugten Ausführungsform der vorliegenden Erfindung umfasst ein 
Haushaltsgerät eine Rahmenstruktur und ein Gehäuse, die beide ganz oder teilweise aus EPP 
bestehen können. Das Gehäuse umfasst ferner modulare Abschnitte, die als Platten ausgebildet 
sind. Die modularen Abschnitte können an der Rahmenstruktur des Geräts montiert werden. Die 
Befestigung kann durch geeignete Eingriffsmöglichkeiten in die Rahmenstruktur und die modularen 
Abschnitte erfolgen. Die Eingriffsmerkmale können Klick- oder Schnappmechanismen umfassen. Um 
die strukturelle Steifigkeit der oben genannten Paneele zu erreichen, kann eine Mindestpaneeldicke 
von 25 mm erforderlich sein.  
 
Die modularen Abschnitte aus der hier beschriebenen Ausführungsform ermöglichen einen 
Installationsprozess ohne Schrauben zu benötigen. Die modularen Abschnitte können auch die 
Verwendung zusätzlicher Verbindungsmittel ermöglichen, z. B. das Verkleben der Abschnitte 
miteinander. Die oben erwähnten modularen Abschnitte bieten eine Struktur, die das 
Gesamtgewicht reduziert und zu einer schnelleren, vereinfachten und kostengünstigeren 
Herstellung des Geräts beiträgt. 
 
Weitere, hiermit nicht offenbarte Beispiele für die Anwendbarkeit der vorgenannten Erfindung 
umfassen Gehäuse für Backöfen, Gehäuse für Dunstabzugshauben (allgemein bekannt als 
"Küchenhauben") oder Gehäuse einzelner Komponenten der zuvor genannten Geräte, wie z. B. 
elektrische Lüftergehäuse oder andere nicht bewegliche Teile von Geräten. 
 
La mousse de plastique en remplacement du boîtier métallique 
1. Résumé de la divulgation 
Les métaux tels que l'aluminium et l'acier sont connus pour être des matériaux fréquemment choisis 
pour fabriquer des appareils ménagers. Cependant, l'utilisation du métal augmente le coût de 
production et le poids total. La présente invention résout les problèmes susmentionnés en 
fournissant un appareil avec un boîtier de grande rigidité et de faible poids. Dans un mode de 
réalisation de la présente invention, un appareil ménager comprend un boîtier avec un assemblage 
modulaire. De plus, l'assemblage modulaire comprend des sections en polypropylène expansé (EPP). 
En outre, l'ensemble modulaire forme un ou plusieurs évidements, contours, canaux et cavités de 
composants façonnés pour accepter et allouer d'autres composants électriques et mécaniques de 
l'appareil. Dans un autre mode de réalisation préféré, un appareil ménager comprend une structure 
d'encadrement et un boîtier, qui peuvent tous deux être entièrement ou partiellement fabriqués en 
EPP. Le boîtier comprend en outre des sections modulaires qui ont la forme de panneaux. Les 
sections modulaires peuvent être configurées pour être montées sur la structure encadrée de 
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l'appareil. Les sections modulaires susmentionnées fournissent une structure qui réduit le poids 
total et contribue à une fabrication plus rapide, simplifiée et moins coûteuse de l'appareil. 
 
2. Catégorisation du brevet applicable  
 
F24C Autres poêles ou cuisinières domestiques ; détails des poêles ou cuisinières domestiques, 
d'application générale. 
B08B 15/00 Empêcher l'échappement des saletés ou des fumées de la zone où elles sont produites, 
collecter ou éliminer les saletés ou les fumées de cette zone.  
 
3. Domaine technique  
Le domaine technique de l'invention concerne un appareil ménager, en particulier un appareil de 
cuisine, dans lequel l'appareil comprend un boîtier réalisé dans un matériau à haute résistance et à 
faible poids.  
 
4. Références  
1. DE102009046786A1 Appareil ménager destiné à être utilisé comme séchoir à condensation 
pour laver et sécher des pièces de linge, comportant une spirale et/ou un diffuseur et/ou une zone 




L'appareil comporte une chambre à linge dans laquelle sont logées les pièces de linge, et un guide 
d'air de refroidissement (2) dans lequel est guidé l'air de refroidissement. Une unité isolante (15) est 
disposée entre la chambre à linge et le guide d'air de refroidissement. L'unité isolante est formée 
d'un matériau thermiquement isolant tel que du polypropylène expansé en sections. Le guide d'air 
de refroidissement comporte une partie en spirale pour le ventilateur d'air de refroidissement et/ou 
un diffuseur et/ou une zone d'aspiration d'air. La spirale et/ou le diffuseur et/ou la zone d'aspiration 
d'air sont prévus avec l'unité isolante sur un côté tourné vers la chambre de lavage. 
 
2. EP2508555A1 Procédé de fabrication de billes en plastique pré-expansibles et billes pouvant 




La présente invention concerne un procédé de production de billes en plastique pré-expansibles 
adaptées pour être utilisées dans un procédé de moulage par injection pour la fabrication de 
composants en plastique de dispositifs ou de machines. L'invention concerne également des perles 
en plastique pré-expansibles pouvant être obtenues selon ledit procédé. Les billes de plastique pré-
expansibles sont particulièrement adaptées à la production de composants en plastique moulés par 
injection d'appareils ménagers tels que machines à laver, sèche-linge, lave-vaisselle, réfrigérateurs. 
Le procédé comprend l'étape consistant à : a) fournir des billes de plastique à introduire dans une 
machine de moulage par injection pour réaliser un moulage par injection d'un composant en 
plastique expansé ; b) préparer une solution liquide comprenant au moins un agent gonflant et un 
16
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liant ; c) recouvrir lesdites billes d'un film de ladite solution liquide ; d) laisser ledit film se solidifier 
sur lesdites billes. 
 
3. DE102011077734A1 Appareil ménager, par exemple un lave-vaisselle utilisé pour laver, par 
exemple, un récipient de cuisson, ayant une partie en relief négative qui est formée sur une partie 




L'appareil ménager (1) a un récipient (2) avec plusieurs parois (4-8) pour recevoir le matériel à traiter. 
Les côtés extérieurs des parois sont pourvus de couches isolantes (9, 10). Les parties principales 
façonnées (11-13) sont disposées entre les parois et les couches isolantes respectivement. Une 
partie en relief négative (15) est formée sur la partie latérale (14) des parties principales façonnées, 
correspondant à une partie de gaufrage (16). 
 
 
4. EP3131749A1 MÉTHODE POUR ISOLER THERMIQUEMENT ET INSONORISER DES COMPOSANTS 
 
Résumé 
L'invention concerne un procédé d'insonorisation et/ou d'isolation acoustique de composants 
métalliques et/ou de composants en matière plastique. Une couche isolante constituée d'un premier 
matériau polymère thermoplastique moussé est appliquée sur les composants et collée à ceux-ci. 
Une couche d'amortissement de masse constituée d'un second matériau polymère thermoplastique 
d'une densité de 1,5 à 5 g/cm3 est ensuite appliquée sur la couche isolante par extrusion directe à 
des températures de fusion comprises entre 120 et 300° C selon le profil défini. L'invention 
concerne également les composants produits par ce procédé. 
 
5. Problème à résoudre  
Aujourd'hui, la plupart des gros appareils ménagers comprennent un boîtier à base de métal qui leur 
confère la rigidité nécessaire pour supporter chaque composant électrique et mécanique de 
l'appareil. De plus, cette structure empêche les dommages physiques aux composants internes et 
les protège de la contamination par les liquides et la poussière. Cependant, l'utilisation d'une telle 
structure à base de métal augmente le coût de fabrication de l'appareil, tout en le rendant plus lourd. 
 
Il est connu, dans l'état de la technique, qu'une façon de résoudre ce problème est d'améliorer la 
géométrie du boîtier pour lui conférer la même résistance et stabilité tout en minimisant la quantité 
de matériau. Cependant, une géométrie améliorée du boîtier peut augmenter la complexité pendant 
la phase de développement et ne pas parvenir à augmenter le rapport rigidité/poids dans une 
mesure considérable. 
 
6. Solution proposée 
La présente invention résout les problèmes susmentionnés en fournissant un appareil avec un 
boîtier à haute rigidité et à faible poids. Le boîtier comprend un ensemble modulaire. En outre, 
l'ensemble modulaire comprend des sections en polypropylène expansé (EPP). Les sections peuvent 
être assemblées au moyen d'un engagement mécanique. En outre, l'ensemble modulaire forme un 
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ou plusieurs évidements, contours, canaux et cavités destinés à recevoir et à répartir d'autres 
composants électriques et mécaniques de l'appareil. 
 
Dans un autre mode de réalisation préféré, un appareil ménager comprend une structure 
d'encadrement et un boîtier, qui peuvent tous deux être entièrement ou partiellement fabriqués en 
EPP. Le boîtier comprend en outre des sections modulaires qui ont la forme de panneaux. Les 
sections modulaires peuvent être montées sur la structure encadrée de l'appareil. 
 
Plus précisément, les sections modulaires peuvent permettre d'utiliser des moyens d'engagement 
supplémentaires, par exemple en collant les sections ensemble. L'assemblage modulaire 
susmentionné fournit une structure qui réduit le poids total et contribue à une fabrication plus rapide, 
simplifiée et moins coûteuse de l'appareil. 
 
Des exemples d'application de l'invention susmentionnée comprennent des boîtiers de fours, des 
boîtiers d'extracteurs de fumée (communément appelés " hottes de cuisine "), et des boîtiers de 
composants individuels des appareils mentionnés précédemment, tels que des boîtiers de 
ventilateurs électriques ou des boîtiers d'autres parties non mobiles de l'appareil. 
7. Description 
Le choix des matériaux est une étape critique dans le processus de conception de tout objet. Les 
coûts de fabrication, ainsi que la durabilité des produits, peuvent dépendre fortement du choix des 
matériaux. L'objectif principal du choix des matériaux est de minimiser les coûts et d'obtenir une 
performance adéquate du produit.  
 
Les métaux tels que l'aluminium et l'acier sont connus pour être des matériaux fréquemment choisis 
pour fabriquer des appareils ménagers. Les métaux peuvent fournir les propriétés physiques 
requises, telles que la rigidité structurelle ou la finition de surface, pour le bon fonctionnement des 
appareils ménagers. Cependant, l'utilisation du métal augmente le coût de production et le poids 
total. 
 
On trouve généralement une grande quantité de métal dans le boîtier ou la structure du logement 
des appareils ménagers. Il est connu de l'état de la technique que différentes approches pour réduire 
le poids des appareils ménagers consistent à améliorer le rapport rigidité/poids du boîtier en 
utilisant, par exemple, des tôles plus fines avec une géométrie optimisée. Bien que cette approche 
permette d'augmenter le rapport rigidité/poids, les étapes de fabrication supplémentaires 
augmentent la complexité de la fabrication et entraînent des inconvénients lors des phases de 
développement et de production.  
 
Les innovations récentes en matière de matériaux et les développements technologiques visent à 
remplacer les matériaux métalliques traditionnels tels que l'aluminium ou l'acier par des matériaux 
non métalliques dont les propriétés et les caractéristiques répondent au comportement mécanique 
souhaité et offrent un avantage en termes de coût, de poids et de fiabilité. Des matériaux 
relativement nouveaux comme les thermoplastiques polymères sont un exemple de matériaux qui 
ont remplacé les métaux dans de nombreuses industries. De nos jours, les thermoplastiques 
polymères ont trouvé une utilisation étendue grâce à leurs propriétés physiques et chimiques, offrant 
ainsi une alternative qui satisfait ou dépasse certaines des caractéristiques des métaux.  
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Les thermoplastiques polymères sont un type de polymères qui peuvent être moulés dans 
pratiquement n'importe quelle forme. Ce type de polymères possède une grande résistance, une 
fiabilité constante et la capacité d'être fabriqué avec les mêmes tolérances étroites que les métaux. 
Le polypropylène expansé (EPP) est un exemple particulier de polymère thermoplastique. L'EPP est 
une mousse polyvalente à cellules fermées qui offre une gamme unique de propriétés physiques et 
chimiques, notamment une absorption d'énergie élevée, une résistance aux chocs, une isolation 
thermique, une flottabilité, une résistance à l'eau et aux produits chimiques, un rapport 
résistance/poids élevé et une recyclabilité. 
 
 
Un tableau qui indique les différents paramètres physiques et chimiques de l'EPP est présenté dans 












Figure 1 : Liste des propriétés physiques et chimiques de l'EPP 
Le PPE peut être fabriqué dans une large gamme de densités, de 15 à 200 grammes par litre, qui 
sont transformées par moulage en densités allant de 18 à 260 grammes par litre. Les billes 
individuelles sont fusionnées dans la forme du produit final par le processus de moulage à la vapeur, 
ce qui donne une forme solide et légère. Les billes de mousse EPP sont ensuite injectées dans des 
moules. Dans de nombreux cas, des moules en aluminium multi-cavités économiques sont utilisés. 
La pression et la chaleur de la vapeur fusionnent les perles en une forme finie. La pièce finie en 
mousse EPP devient un composant clé des sous-ensembles incorporés dans le produit du fabricant 
d'équipement d'origine (OEM). 
 
Un diagramme montrant les étapes du processus de moulage à la vapeur est illustré à la figure 2. 
Dans une première étape, la résine de polypropylène et les additifs sont introduits dans une machine 
d'extrusion. Dans une deuxième étape, le matériau extrudé est introduit dans une chambre 
d'expansion. Tout matériau imparfait résultant du processus d'expansion peut être recyclé et 
réacheminé vers la première étape du processus. Dans une troisième étape, le matériau expansé 
est transporté dans un lieu de stockage, et dans une quatrième étape, le matériau final est expédié. 
Des contrôles de qualité sont effectués à chaque étape du processus. 
 
  
Figure 2 : Schéma du processus de fabrication de l'EPP. 
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Une utilisation étendue du PPE se retrouve également dans l'industrie automobile. De nombreux 
composants de l'habitacle, ainsi que les conduits de ventilation à l'intérieur des véhicules, sont 
généralement fabriqués en EPP. Dans une large mesure, les fabricants d'équipements d'origine 
(OEM) utilisent également le PPE comme matériau d'emballage pour les sous-ensembles. En outre, 
le PPE peut également être présent dans les systèmes de ventilation industriels, par exemple, 
comme matériau principal de l'enveloppe des appareils de chauffage industriels, comme celui 
représenté sur la figure. 3.  
 
   
Figure 3 : vue en perspective d'un système de ventilation 
Dans un mode de réalisation de la présente invention, un appareil domestique comprend un boîtier 
avec un assemblage modulaire. De plus, l'ensemble modulaire comprend des sections en 
polypropylène expansé (EPP). Les sections de l'ensemble modulaire peuvent être assemblées au 
moyen d'un engagement mécanique. En outre, l'ensemble modulaire forme un ou plusieurs 
évidements, contours, canaux et cavités destinés à recevoir et à répartir d'autres composants 
électriques et mécaniques de l'appareil. 
 
 
La figure 4 illustre un exemple de géométrie dans lequel une cavité est définie à l'intérieur de 




Figure 4. Vue en perspective d'un boîtier modulaire en EPP 
 
 
Les appareils ménagers qui comprennent généralement une isolation thermique ou acoustique 
peuvent bénéficier de l'utilisation du polypropylène expansé comme matériau de boîtier. Les 
vibrations internes des composants rotatifs ou vibrants peuvent être efficacement supprimées par 
la faible densité et la structure à cellules ouvertes du PPE, et de plus, la propagation de la chaleur 
peut être minimisée en raison de la faible conductivité thermique du PPE. Dans les appareils 
ménagers, plusieurs couches de matériaux d'isolation thermique et acoustique sont souvent 
incluses. L'utilisation d'un boîtier en EPP peut permettre à la structure de l'appareil d'éviter les formes 
d'isolation plus lourdes, réduisant ainsi le poids total de l'appareil. 
 
Un autre avantage de l'EPP comme matériau de boîtier est lié à sa permittivité et à sa perméabilité 
électromagnétiques. Dans les fours, par exemple, il est préférable que le boîtier empêche les fuites 
de rayonnement électromagnétique. Par conséquent, grâce aux propriétés non conductrices du PPE, 
il est possible d'isoler l'appareil des champs électromagnétiques. 
 
Dans un autre mode de réalisation préféré de la présente invention, un appareil ménager comprend 
une structure d'encadrement et un boîtier, qui peuvent tous deux être entièrement ou partiellement 
fabriqués en EPP. Le boîtier comprend en outre des sections modulaires qui ont la forme de 
panneaux. Les sections modulaires peuvent être montées sur la structure de l'appareil. Le montage 
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peut être réalisé en incluant des caractéristiques appropriées pour l'engagement dans la structure 
encadrée et les sections modulaires. Les caractéristiques d'engagement peuvent comprendre des 
mécanismes d'emboîtement ou d'encliquetage. En outre, pour obtenir la rigidité structurelle des 
panneaux susmentionnés, une épaisseur minimale de 25 mm peut être requise.  
 
Les sections modulaires du mode de réalisation décrit ici permettent un processus d'installation 
sans avoir besoin de vis. Les sections modulaires peuvent également permettre d'utiliser des 
moyens d'engagement supplémentaires, par exemple en collant les sections ensemble. Les sections 
modulaires susmentionnées fournissent une structure qui réduit le poids total et contribue à une 
fabrication plus rapide, simplifiée et moins coûteuse de l'appareil. 
 
Parmi d'autres exemples non divulgués par la présente invention, on peut citer les boîtiers de fours, 
les boîtiers d'extracteurs de fumée (communément appelés "hottes de cuisine") ou les boîtiers de 
composants individuels des appareils mentionnés précédemment, tels que les boîtiers de 













2. 适用专利分类  
 
F24C 其他家用炉子或灶具；一般用途的家用炉子或灶具的详细情况。 
B08B 15/00 防止污物或烟雾从生产区域逸出，收集或清除该区域的污物或烟雾。 
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图 4.EPP模块化组件的透视图 EPP模块化外壳的透视图 
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